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In this paper, the evaluation methods of slope stability of the embankment constructed by the 
geo-textile-reinforced method for soft soil materials ware considered. 
In the proposed stability analysis method, the constitutive equation of the embankment material 
which consists of the reinforced materials and the soft soil has formulated as a macroscopic composite 
material model based on microscopic consideration. Furthermore, distribution of equivalent plastic 
strain in a dam body on which the seepage force and effective weight was loaded was estimated by the 
numerical analysis using the proposed material model. The stability of the slope was evaluated as an 
average safety factor by divided it by the slip surface length, after integrating a local safety factor along 
the sliding surface.  
The proposed analysis method was applied to the stability analysis of the slope of the earth fill dam 
reinforced by the geo-textile material when the water level gone down in a reservoir. Those analysis 
results ware compared with the analysis results by the classical slice method which assumed the circular 
slip, and was considered. 























































































の型枠を写真 2 に，ジオネットを写真 3 に，供試体の作
成状況を写真 4に示す．ジオネットは市販の厚さ 0.05 ｍ




写真 1 供試体作成モールド 
  
 
写真 2 成型用アルミ型枠 
  
 
写真 3 実験に使用したジオネット（防虫網） 
  
 
写真 4 供試体作成状況 
  
 








行った．せん断変位速度は 1 mm/min とし，試験終了を最
















敷設角：0°≦θ≦90°    敷設角：90°≦θ≦180°  
(a)　流れ目 (b)　刺し目
 




























・í= 0é; 180é および 90é< í< 130é 
 
 









・流れ目方向の敷設： 0éî íî 90é 区間の平均ñû1 
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図 6 ジオグリッドを水平配置することの力学的合理性 
 
 















vx = kxix = kx
@H
@x
  vy = kyiy = ky
@H
@y
      (2) 
  
ここで，v = (vx; vy)はダルシー流速ベクトル，kxとkyは
xとy方向の透水係数（飽和または不飽和透水係数），
















































































f(õij ; í) =
p









9 + 12 tan2û(í)
, î^(í) =
3C(í)p












































































    (i = 1; 2; 3; :::::::; n)    (11) 
 
 






想定したモデルは，図 9に示す高さ 20 m，法面傾斜角
度 53.13°のアースフィルダムである．有限要素解析では，











から敷設長 5 m，敷設間隔 30 cm，分割法による分割幅
を 1.0 m とした．解析に使用した土質条件を表1に示す． 
  
表 1 解析に使用した土質条件（単位：kN, m） 







0.45 図 4 
図 5 
図 10 図 11
  
 
図 10 浸透流解析に使用したk Ä†曲線 
  
 
図 11 浸透流解析に使用したíÄ†曲線 
（２）分割法に基づく斜面安定解析結果と考察 
貯水前，満水時の定常地下水流れが存在する場合につ
いて，割当て法と T 法による安全率の計算結果を表 2 に
示した． 
 
表 2 分割法による斜面安定解析結果のまとめ 
最小安全率 Fs 
解法 
貯水前 貯水位 18m の定常流れ
無補強 1.00 1.24 
T 法 1.21 1.37 


















解析モデルは，図 9 と同じ，高さ 20 m の提体とした．
初期状態の満水位は 18 ｍ（提頂下 2 m）である．貯水位
の降下速度は，1 m/hr と 2 m/hr の二種類とし，非定常
場の浸透流解析と弾塑性解析を行った．要素サイズはお



























































表 3 巨視的安全率の時間推移 
  
無補強 補強あり 無補強 補強あり
定常状態 1.79 2.09 1.79 2.09
0-3 時間後 1.41 1.69 1.19 1.76
3-6 時間後 1.20 1.46 1.19 1.61
6-9 時間後 1.16 1.54 1.19 1.61
9-14 時間後 1.19 1.47 1.13 1.58
14-18 時間後 1.18 1.60 1.13 1.57
18-24 時間後 1.16 1.61 1.14 1.51
24-48 時間後 1.14 1.73 1.13 1.55
48-72 時間後 1.15 1.82 1.14 1.61
72-96 時間後 1.15 1.81 1.13 1.65
96-120 時間後 1.14 1.76 1.14 1.67
120-144 時間後 1.15 1.71 1.13 1.68
144-168 時間後 1.15 1.66 1.25 1.67
安全率 Fs
















































大 1.6 倍程度の安全率を示し，その２倍の降下速度 2m/hr























無補強 1.00 1.24 
T 法 1.21 1.37 
割当法 1.57 1.71 
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